














































































































































































































A computer corpus is a large body of naturally occurring cumputer-readable texts or 
text-extracts used for research， and especially for the development of N[atural] L[anguage] 
P[rocessing] software. (Leech 1992: 313) 
At its most general， a corpus (plural: corpora) may be defined as a body or collection of 
linguistic data for use in scholarship and research. Since the early 1960s， interest has 







a collection of texts assumed to be representative of a given language， dialect， or other 










A corpus is a body，of texts put together in a principled way， often for the purposes of 






パスと Surveyof English Usageを引き合いに出して，
. a collection of machine-readable text does not make a corpus. The Brown and SEU 
corpora were carefully designed as systematic collecions of samples， so as to have 




Computer corpora are， essentially， bodies of natural language material (whole texts， 
samples from texts， or sometimes just unconnected sentences)， which are stored in 
machine-readable form.…It should be added that computer corpora are rarely haphazard 
collections of textual material: they are generally assembled with particular purposes in 
mind， and are often assumed to be (informally speaking) representative of some language 








(1993: 282-283)において， corpusと textbankを区別して用いている。
It is cotnmon to distinguish between corpora and textbanks. These differ in size and 
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composition， and serve somewhat different analytic aims. Corpora are intended to be 
representative of some specified population or genre. Textbanks tend to be collections of 
available data with looser connection to each other， or focus on a restricted number of 








ある。英語の既存のコーパスのリストは，斎藤(1991a)， Aijmer & Altenberg (eds.) (1991 : 










































A 新聞雑誌:報道 (PRESS:REPORT AGE) 44 
B 新聞雑誌:論説 (PRESS:EDITORIAL) 27 
C 新聞雑誌:評論 (PRESS:REVIEWS) 17 
D 宗教 (RELIGION) 17 
E 技術・趣味 (SKILLAND HOBBIES) 36 
F 通俗知識 (POPULARLORE) 48 
G 文芸 (BELLES-LETTRES) 75 
H 雑:政府・団体の広報
(MISCELLANEOUS: GOVERNMENT & HOUSE ORGANS) 30 
J 学術 (LEARNED) 80 
K フィクション:一般 (FICTION:GENERAL) 29 
L フィクション:ミステリー (FICTION:MYSTERY) 24 
M フィクション:科学 (FICTION:SCIENCE) 6 
N フィクション:冒険 (FICTION:ADVENTURE) 29 
P フィクション:ロマンス (FICTION:ROMANCE) 29 
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Johansson が協力して作った， 1961年のイギリス英語を対象とする LOBCorpusが最も有名で
あり，ブラウン・コーパスと並び称されることも多い。そのほかにも， 1978年のインド英語を
集めた KolhapurCorpus of lndian English (1988)， 1986年のオーストラリア英語を集めた
Macq uarie Corpus (開発中)， 1986年のニュージーランド英語の WellingtonN ew Zeland 
Corpus (1993)などがある。また， 1991年のイギリス英語を集め， LOBコーパスと比較でき
るようにするための試みがフライブ、ルグのChristianMairによって進行中だとのことである
(Holmes 1994 : 27)。
このように同じ方針で作られた同じ規模のコーパスが数種類現れれば，それらを容易に比較













で，興味深いものは BirminghamCollection of English Textである。これはもともと英語の学























COBUILD English Language Dictionaryの p.xxiiから 2ページ半にわたる Corpus
Acknowledgementsに非常に細かし、字で一つ一つ挙げられているが，文学作品としては例えば
Alex HaleyのRoots，Frederick Forsythの TheDay of the J ackalなど日本人にもなじみ深い
作品の名が見受けられる。これは社会調査における有為選択法 (purposiveselection). (福武





























































whole state of a language)をモニターできるとする。ただし，ここではその具体的な実現には
触れられていない。 Renouf(1987 : 21)はモニター・コーパスを将来のものして述べているの


























































































6. Edwards (1993: 288)が紹介する BellcoreLexical Research Corporaはこれに近い。ただし，その規
模に注意。後述を参照。
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